





Study on Community N oise in U rban Area 
Field Surveys of N oise Sources in ResidentiaI Areas 
Masato HATA， Rong Lin GAO， Haruoki NARUSE and Kazuhiro KUNO 
This paper describes some results of field surveys to grasp the condition of noise 
exposure lebels in residential areas.. 
The surveys were carried out in two school districts belongs to residential areas in 
Nagoya City. 
Items of these surveys are measurements of noise lebels， noise sources and the tra伍c
density. 
Points depicted from these surveys can be summarized as follows. 
1) The average value of noise lebels is about 50 dBA. 
2) The following kinds of noise sources make a contribution to community noise ; its
magnitude in descending order， the general noise， tra伍cnoise， and unspecific noise. The 
percentage of contributions is almost 95 percent for these three kinds of noise sources 
3) Avarage values of noise lebels di妊erabout 3dBA between two districts，and also 



















































トー旦 日 j日開}しまだ学区一一一 十一 一十一一一一一面積 (l凶<J1) 0札.818 0.70閃5 
世帯数 〔世帯) 2，υ730 乙M印0ω5
5 人口 〔人) 8，13叩9 6氏，80白
昼間人口 〔人) 7九，11仏4 3丸，4刈引15
人口密度 〔人/kr凶fi幻tね) 9仏，598 9仇，552
事業所総数 [箇所) 258 144 
従僻業者鵠教 〔ω人川) 1し，l日17 ; 5問7η 2 
0 商1府古総数 〔筒所) 9釘5 5印
l 従業者数 〔人) 234 111 
日，-←在在;踊遍属率 (?瓦両灯L可GfT- /)瓦瓦耐正2.8 --， - j五5.8
地 J工;業用地互率事 (%)' 0.1 0仏.3
利( 商業用地率 〔何附%引〕川1.5 札
J有!未利用地率 (%)工 1日5.0 5肝7.7
I 'その他(%)， 4刊0眉5 1日5.8
一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一
!幹線道路事 (%) 3.5 2.8 
生活道路率 (%) 8.1 8.3 
〔附和50年凶勢調合、昭和57年生前環境指標より〕
表2 調査@測定時間帯区分
朝 4 o 0 ~ 8 。
午削 8 o 0 ~ 1 2 。
午後 1 2 o 0 ~ 1 6 。
タ 1 6 o 0 ~ 2 0 。
夜 20 OO~ 0 。
深夜 。o 0 ~ 4 。
交通量の3項目であり，以下にその概要を示す。






































測定場所 l調査地点の状況は次の7種類に区分する。| ① 3轍以上の道路沿線 ⑤一広場
② 2車線の道路沿線 喧)公園、運動場等









1 (D自動車騒音 ④営業騒音 ⑦一般騒音
| ②工場騒音 ⑤鉄道騒音 ⑧不特定騒音
i ③建設騒音 @航空機騒音
: (2)音源までの距離i ① 0- 5m ④ 50m以上









































L与 Ldn L eq24 L 5 0 L 9 ~ 
自由ヶ丘学区 : 64.6 61.7 59.7 50.6 35.9 
8.6 7.3 7.2 8.1 4.7 
lしまだ学区 : 60.2 57.1 54.7 47.1 38.2 
I 6.8 6.3 6.4 5.0 3.0 
一一一一一一一l商学区 62.4 59.4 57.2 48.9 37.0 

























240 秦 雅人・高 栄林・成瀬治興@久野和宏
(d8AJ 
呂田






































































































































































3 • 3 自動車交通量
10分間交通量の 1地点当りの平均台数を求め，そ
れらの時間帯による変化を調べた結果を図 7に示
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